Unterschiedliche Wirkung von Licht auf die Aufnahme von Chlorid und Sulfat
in Limnophila-Blätter. Abhängigkeit der Lichtwirkung von der Konzentration der Anionen B e r n h a r d P e n t h und J o s e f W e i g l * Botanisches Institut der Technischen Hochschule Darmstadt (Z. Naturforschg. 24 b, 342-348 [1969] ; eingegangen am 7. August 1968)
The effect of light on anion uptake by detached leaves of Limnophila gratioloides was investi gated using different external concentrations of chloride and sulfate. The results show that the effect of light may be dependent not only on the plant species1-4' 8' 9 and more or less imponder able conditions like the nutritional and developmental state of the plant but also on the external ion concentration and the duration of the uptake period. Chloride uptake by Limnophila leaves from solutions of 0.1 -1.0 mM/l was not affected by light (4000 Lux), uptake from 1.0 -10.0 mM/(, by contrast, was stimulated by light in an initial uptake period (4 h ), i. e. the km of this system was decreased by light leaving % ax unaltered. Sulfate uptake was inhibited by light if the external sulfate concentration was within the range of 0.01 -7.0 mM/l. Applying external sulfate concentra tions from 7.0 -50.0 mM/Z results in stimulation of uptake by light.
A workable approximation to these observations may still be that the primary metabolic anion uptake, particularly chloride uptake, into leaf cells is mediated by transport systems which are remote from the mitochondria and chloroplasts and which are supported by a cofactor produced either in oxydative phosphorylation, in cyclic plus noncyclic photophosphorylation or in cyclic photophosphorylation alone 1-4' 9. Since kinetic data are equal in light and in dark, direct coupling of chloride uptake to electron flow in mitochondria or chloroplasts is unlikely. The hypothesis is developed that light may exert a dual influence on ion uptake:
1. Metabolic uptake may be influenced by a change in the availability of ATP to transport systems.
2. Passive fluxes and counterfluxes of ions across cell membranes may be affected by production or translocation of intracellular ions. Since chloroplasts represent important intracellular compart ments, light-induced translocations of ions 22 (including Ca2 0 23!) across the chloroplast membranes may exert a marked influence on the overall ion uptake by stimulation of the passive influx of ions across the plasmalemma 15.
In line with this views is the observation that in Limnophila leaves, which contain approximately equal ATP levels in light and in dark, there is no stimulation of chloride uptake by light at low external concentrations of KC1 while at high external concentrations, at which passive fluxes of ions across the plasmalemma become effective, both ion uptake and ion loss is stimulated by light.
The susceptibility to the external ion concentration of the influence of light suggests that effects of light on ion transport ought to be studied at various external ion concentrations.
The applicability of imidazole as uncoupler of photophosphorylation in vivo is discussed.
In einer früheren Untersuchung 1 wurde gefun-phorylierung allein unterhalten werden kann; andeden, daß die Sulfataufnahme aus ungefähr 10~4 m rerseits zeigten sich aber in quantitativer Hinsicht 
Material und Methoden
Versuchspflanze war Limnophila gratioloides. Die Konzentrationen der für diese Arbeit in erster Linie wichtigen Ionen betrugen über die Arbeitszeit hin im Kulturmedium: Cle : 0,75 + 0,05 mM//; S042e : 1,5 + 0,5 mM//; Ca2®: 0,01 mM//. In der Pflanze: Cle : 35 + 5//M/g Frischgewicht (= 37 mM//; bei 95% Was sergehalt der Pflanzen); SO420: 60 mM// Gewebe wasser.
In den Versuchen zur Sulfataufnahme wurde mit K235S04 gearbeitet. Die Konzentration der K2S04-Lö-sung, aus der die Pflanzen in Licht oder Dunkelheit Ionen aufnehmen sollten, bewegte sich zwischen 100 mM// und 0,01 mM//. Um den genauen Verlauf der Aufnahmekurve angeben zu können, wurde der ge samte Bereich dekadisch aufgeteilt. Die Verdünnungs reihe wurde so angelegt, daß nach Zugabe von 1,0 ml trägerfreiem K235S04 zur inaktiven Lösung die oben angeführten Konzentrationen in 10,0 ml erreicht wur den.
Um Die Michaelis-Konstanten14 betragen im Licht 5,5 mM// und in Dunkelheit 7,0 mM//. Für dieses CI9-System ist eine Gleichheit der Maximal geschwindigkeiten ( f max) für Licht und Dunkelheit mit 3,5 juM/hfg Tr.gew. gegeben. In Licht/No ist die Aufnahme im gesamten hier erfaßten Konzen trationsbereich höher als in Licht/Luft. In Dunkel h e it/^ ist die Aufnahme bei allen Konzentrationen stark erniedrigt.
Sulfat-Abgabe
Blätter wurden 16 Stdn. in 0,8 mM// K 233S04 vorinkubiert, 2 Stdn. gewaschen, dann bei einem Teil der Blätter die spezifische Aktivität des Sulfats be stimmt, das sie enthielten (nephelometrische Sulfat bestimmung) und bei einem anderen Teil (10 mg Tr.gew.) die Abgabe in 10 ml Wasser über 24 Stdn. verfolgt, wobei nach 1 , 3, 5, 8 Stdn. das Wasser ge wechselt wurde. Die Orientierungsversuche zeigten, daß die Sulfatabgabe sehr hoch war (ca. 7 //M/h/g Tr.gew.). Im Licht erschien die Abgabe nicht oder nur leicht gefördert (höchstens 10% ), wenn die Außenlösung wenig Sulfat (10~° -10-4m) enthielt. Bei höherer Sulfatkonzentration (10~3 -1 0 -2 m//) trat jedoch eine starke Förderung (50 -70%) der Ionenabgabe durch Licht auf. Die Sulfatabgabe wurde durch K 2S04 in der Außenlösung nicht spezi fisch stimuliert3' n , auch hohe KCl-Konzentrationen in der Lösung bedingten eine Erhöhung des Sulfatefflux lo.
14 L. M i c h a e l i s u. M . L. M e n t e n , Biochem. Z. 49, 333 [1913] 
